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昭和34年 36 年 38 年 40 年ー
価格|指数
和白 飛
440円 246 542円 199 697円 281 746円 246 
牛 上 395 221 496 182 670 270 676 223 
め 1ft 368 206 451 166 616 248 618 204 
す)西 下 347 194 397 146 576 232 546 180 
東
すめ主在束
飛 307 172 383 141 444 179 477 157 
上 251 140 335 123 375 151 445 147 
中 212 118 317 117 341 137 385 127 
尽 牛~ 下 176 98 268 99 312 126 336 111 
芝 去
飛 238 133 326 120 391 158 462 152 
上 225 126 303 111 344 139 411 136 油、 勢と 中 207 116 290 107 309 125 360 119 
場 牛 下 181 101 262 96 288 116 336 105 
お 飛 226 126 320 118 334 135 
上 217 121 308 113 321 129 す
中 199 111 284 104 282 114 345 114 
牛 下 179 100 272 100 248 100 303 100 
和牛における肥育性の個体差とその経営経済性について 173 
和 飛 445 150 520 164 
牛 高 339 152 393 124 418 141 424 133 
大 め 中 290 130 361 114 373 126 384 121 
阪 す 安 247 111 333 105 357 121 
320 101 
去 飛 410 139 488 153 
勢
高 287 129 115 394 133 422 133 
i=f' 265 119 343 109 354 120 396 125 
牛 安 245 110 336 106 320 l曲 353 111 
お 飛 421 132 
高 264 118 342 108 349 118 390 123 
す
中 247 111 329 104 320 1佃 367 115 









昭和34年 36 年 38 年 40 年
価格|指数 価格|指数 価格|指数 価
東 上 231円 113 340円 335円 380円
中 217 l凶
京 下 204 100 
規 339 114 
大 上
215 330 319 106 格 332 111 
物 322 I回
中 205 120 313 105 規 324 i 109 
阪 格 105 



















日目 始 年 令 1巴 育 WJ 問 仕 l二げ体重
(1)幼令肥育(去勢) 生後5-6カ月 5-6カ月 260-270kg 
(2) 若令肥育(去勢) 生後5-6カ月 11-12ヵ月 450kg前後
(3) 壮令肥育(去勢) 3-4才 100-150日 500-600kg 
(4) 老廃牛肥育(雌) 8 -11才 100L:J 450-500kg 
(5) 雌牛普通肥育 (雌) 5-8才 100-150日 5251也前後
(6) 理想、肥育(雌) 3-5才 6-12カ月 525-635kg 

































































?Si 5表 肥育Llc頭数規紋別 1H 11頑と『り労働時間 (単位・分)
i集計|頭 数|子入 i飼料の|数料の i ~iff 考
↓ その他| 計 | 一一l一 一
175 
|戸数|規校別 l遂動|調理給与|搬出入 I l頭当りI'J巴育期間
農 I 23ril 1 頭 6.1 I 39. 3 1. 3 O. 7 57. 4 I加川初日
林 10 I 2 9.5 I 22.9 14.8 I 1.2 I 48.4 1150.0 186 
1今 5 I 3 6. 1 I 25. 4 I 7. 8 O. 9 I 40. 2 I 152. 7 I 228 
，iJ司 2 4 4.6 I 52.0 I 5.1 2.0 I 63.7 I 149.8 I 141 
I 10I 5頭以J1 34 J 23o I 6.4 1.0! 33.8 I 76.2 I 135 
広ぬ 1 1鰍(刊)j 0.7 I 8.2 4.1 4.2 17.2 I 41.9 i 146 



















































































肥育日数 素午価格 肉牛価格 飼料費 B-A 
価格別 数年令 (A) (8) 総
4-5万円 3頭 3才 132日 44， 700 91，800 23，530 23，570 175 47，100 
5-6 2 147 51，500 97，920 27，093 19，327 131 46，420 
6-7 6 4 112 65，417 105，460 23，307 16，736 145 40，043 
7-8 3 5 115 75， 167 130，000 26，753 28，080 238 54，833 
8-9 2 7 119 87，500 134，630 29，400 17，730 138 47， 130 
9-10 5 5 96 95，900 124，300 21，890 6，510 72 28，400 
10-11 
11-12 3 35 116，000 122，000 5，400 600 17 6，000 
多頭肥育経営における差益第7表
? ???
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素 4二 価 格 74，957円
日 当 り差主主 138円

















「肉牛価絡 京午自国防」で求めているが，同一経営のなかでは， この差額が大きいものが I日当たり差
益も多いのが普通であり 7)， この事例では素l:.価終の故も低い階層に，かえって平均的lζ収益が高いと
干n'l における肥育'Vtの俳1体差とその経';~\'経済牲について 179 
第 9表 多頭肥育経営における京牛f耐各と肉牛価格 (単位:円)
本l'皆 '1二価絡 頭 数[京午平均 肉牛平均 C=B-A I備 考層別 制約 (A) f両 格 (8)
8-9万円 13 84，385 125，131 40，846 51立
9-10 4 95，000 133，600 38，600 
10-11 9 102，555 136，689 34， 134 1， 2 
11-12 6 114，333 144，266 29，933 4 
12-13 4 120，500 152，175 31，677 3 
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The ]apanese Cattle has a wide width of variability in the performance of meat production. 
Therefore， torearize high profits on farm of fattening cattle， the operator's competence is highly ap-
preciated in selecting stock cattles' buy. But， asthe performance of meat production is each cattle， in
fact， can be revealed only after considerable progress of feeding， sothe farmers must be highly ski1led 
in feeding and management according to the variabilities of stock ones: the ration must be adjusted 
individually to each stock of the lot， and se1f-feeding-system has not been adopted. 
Neverthe1es， on the farms of fattening cattles the details of the profits， due to the lack of uniformity 
in meat production， have not been cleared up until the present time. 
1n this paper， the profits of fattening cattle per diem and their correlations to the prices of stock ones 
are accounted for one year on one of the farm of the largest size keeping ]apanese Cattles in Hiroshima 
Prefecture (see Fig. 1， Table 8). 
